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COLOURS  USED 








Statistical Office of the  European  Communities. 
National  Statistical Offices, 
Ministries  and  Institutes  of  Economic  Research. 
The  data  selected  for  publication  may  be  changed  in 
the  light of the work being done  by  the  Statistical Office 
of the  European  Communities. 
FREQUENCY  OF  TABLES 
The  various  tables  will  be  published  as  follows: 
The  graphs  of  group  A  are  monthly  and  will  appear 
in every issue. 
The  other graphs are variable and will appear as  follows: 
January,  Apri I,  July, October 
B 1  Exports 
B 2  Trade between member countries 
B 3  Bank rate and  ca II  money rates 
B 4  Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5  Gold and  foreign exchange reser-.•es 
February, May,  August,  November 
C 1  Imports 
C 2  Terms of trade 
C 3  Wholesale prices 
C4  Retail  sales 
C 5  Wages 
March, June,  September,  December 
D 1  Output in  the metal  products industries 
D 2  Dwellings authorized 
D 3  Tax revenue 
D 4  Share  prices 
D 5  Long-term  interest rates 
,  , 










Office  stati sti que  des  Communautes  europeennes. 
Services nationaux de  stati stiques, 
Mini  sh~res et services de  conjoncture. 
Les  donnees  publiees  sont  susceptibles  de  modifica-
tions  en  raison  des  travaux  en  cours  a  !'Office 
stati stique des  Communautes. 
PERIOD I  CITE 
Les  graphiques  du  groupe  A  sont  fixes  et  paraissent 
dans chaque  edition. 
Les  autres  graphiques  sont  variables  et  figurent 
respectivement dans  les editions suivantes: 
Janvier, Avril, Juillet, Octobre 
B 1  Exportations 
B 2  Echanges  intracommunautaires 
B 3  T aux  d' escompte  et  de  I'  argent  au  jour  le  jour 
B 4  Credits  a  court  terme  aux  entrepri ses  et  aux 
parti cu li ers 
B  5  Reserves d' or  et de  devises 
Fevrier, Mai,  Aout,  Novembre 
C 1  Importations 
c 2  T ermes  de  I  I echange 
C 3  Prix de  gro s 
C 4  Ventes  au  detai I 
C 5  Salaires 
Mars,  Juin,  Septembre,  Decembre 
D  1  Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
metaux 
D 2  Autori sations  de  construire 
D 3  Recettes  fi scales 
D 4  Cours  des  actions 
D 5  Taux d'interet a  long terme INDUSTRIAL  PRODUCTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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N 0 T E S:  The curves  represent estimated trends,  which  have 
been established- with  exception  of  the last two  months- on 
the  basis  of  indices,  adjusted  by  the  S 0  E C  for  seasonal 
variations.  -Excluding  construction,  food,  beverages  and 
tobacco.-Netherlands :  including food,  beverages and  tobacco. 
Industrial  production  in  the  Community  continued  to 
grow  in March/ April  at the  brisk  pace  which  has  now 
been  evident  for  some  months.  It  is  becoming  increas-
ingly  clear  that within  this  growth  changes  have  been 
occurring  in  the  trends  which  had  distinguished  the 
various  countries  throughout  most  of  the previous  year. 
In  some  countries  where,  as  in  Italy,  and  France  too, 
expansion  had  been  relatively  fast,  the rise  in  produc-
tion  slowed  down  or  even,  as  in  Italy,  came  to  a  halt. 
In  Belgium,  also,  the  pace  eased,  while  the  relatively 
brisk growth  rate in  the Netherlands remained unchanged, 
though  it  was  no  longer  as  fast  as  a  year earlier.  In 
the  Federal  Republic  of  Germany,  on  the  other  hand, 
the  steeper  rise  already  observed  in  the  fourth  quarter 
was  maintained.  There  may  be  some advantage  in  these 
shifts  from  the  point  of  view  of  restoring  a  better  bal-
ance  in  the Community,  especially where  the slowdown 
in  the countries most affected  by  inflationary pressures 
is  in  part  the  reflection  of  some  lessening  in  the 
hitherto  excessive  expansion  of  domestic  demand. 
REM A R QUE S :  Les  courbes  representent  des  estimations 
de  Ia  tendance,  qui,  sauf pour  les deux  derniers mo is,  ont ete 
etablies  sur  Ia  base  des  indices  corriges  des  variations  sai-
sonnieres  et  accidentelles  par  /'Office  statistique  des 
Communautes  europeennes.  Non  compris  Ia  construction, 
/'alimentation,  les  boissons  et  les  tabacs.  -Pays-Bas :  y 
compris  l'al imentation,  les  boissons et  les tabacs. 
La  production  industrielle  de  Ia  Communaute  a  encore 
progresse,  durant  Ia  peri ode  mars-avri I,  au  rythme 
assez  rapide  que  l'on  observe  depuis  quelques  mois. 
Les  divergences  d' evolution,  entre  pays  mem bres, 
constatees  durant  Ia  plus  grande  partie  de  l'annee 
demiere,  accusent une  transformation  de  plus  en  plus 
nette.  Dans  ceux  de  ces  pays  ou  !'expansion  etait 
auparavant  relativement  plus  forte  - a  savoir l'ltalie, 
mais  aussi  Ia  France- Ia  croissance conjoncturelle de 
Ia  production  s'est,  soit  ralentie,  soit  meme  arretee, 
comme  c'est  le  cas  en  ltalie.  Elle  a  aussi  flechi  en 
Belgique,  tandis  qu'aux  Pays-Bas  son  rythme  rela-
tivement  rapide  ne  s'est  pas  modifie,  bien  qu'il  ait 
ete  un  peu  moins  vif  qu'au  cours  de  Ia  meme  periode 
de  1963.  Par  contre,  dans  Ia  R. F.  d' Allemagne,  Ia 
tend an ce  a  I' expansion  acceleree  deja  constatee  au 
quatrieme  trimestre s'est maintenue.  Ces modifications 
pourraient  presenter des avantages en  ce qui  concerne 
If:  retour a une evolution  plus equi li bree dans Ia  Commu-
naute,  notamment  dans  Ia  mesure  ou,  dans  les  pays 
les  plus  affectes  par  Ia  pression  inflationniste,  le 
ralentissement reflete en  partie une  certaine moderation 
de  !'expansion  jusqu' a  present  beaucoup  trop  forte de 









End of month  figures (thou sands) 
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N 0 T E S:  Fully  unemployed,  excluding  short-time  working.  -
Seasonally  adjusted  figures;  three-month  moving  average.  -
Belgium:  monthly  average  of  day-to-day  figures.  As  from 
February  1962  certain  groups  of  only  partially  employable 
workers have been excluded. France: number of persons seeking 
employment;  including  repatriates  from  Algeria.  - Italy : 
registered unemployed only.  - Luxembourg:  no  unemployment. 
The continued  expansion of economic  activity has been 
accompanied  in  several  member  countries  by  further 
strains on  the  labour market, particularly in  the  Federal 
Republic  of  Germany,  where  the  number  of  unfilled 
vacancies atthe end  of  Apri I was  9%  higher than  a year 
before  and  the  percentage  of  unemployed  was  a  mere 
0.6%.  In  the  Benelux countries, too,  unemployment was 
at  a  point  below  which  it  could  hardly  fall,  and  the 
strain  continued  to  be  considerable.  By  way  of  con-
trast,  it  appears  that  the  manpower  shortage  in  those 
member  countries  where  expansion  of  demand  has 
decelerated  is  no  longer  growing  more  acute.  In 
France,  enterprises  were  apparently  able  to  satisfy 
their  additional  demand  for  labour  somewhat  easier 
than  before.  In  Italy  there  were  even  signs  that  the 
strain  was  easing  somewhat,  for  in  the  regions  where 
until  a  short  while  ago  there  was  an  appreciable  lack 
of  workers,  especially  skilled  workers,  few  branches 
of  industry  still  seem  to  be  affected. 
REM A R QUE S: Chomeurs complets, a l'exc Ius ion du chomage 
partie I.  - Chiffres corriges des variations saisonnieres; moyen-
ne  mobile  sur trois  mois.  - Belgique:  moyenne  journal iere au 
cours  du  moi s; a partir  de  fevrier  1962,  certaines  categories 
de  chomeurs  partie.llement  inaptes  sont  exclus  de  Ia  sta-
tistique.  - France:  demandes  d'emploi  non  satisfaites; 
y  compris  les  demandes  d'emploi  de  rapatries  d' Algerie. 
- ltalie:  c.:homeurs  enregistres  uniquement.  - Luxembourg: 
chomage inexistant. 
Dans  plu sieurs  pays  membres,  !'expansion  conjonctu-
rel le  persistante de  l'activite economique  s'est encore 
accompagnee  de  tensions  sur  le  marche  de  I' emploi. 
C'est  notamment  le  cas  de  Ia  R.F.  d'AIIemagne,  ou 
le  nombre  d'offres  d'emploi  non  satisfaites  a  depasse 
de  9%,  a fi n  avri l,  celui  qui  avait  ete  enregistre  un 
an  plu s  tot  et  ou  le  taux  de  chomage  n'a  meme  pas 
excede  0,6 % .  Dans  les  pays  du  Benelux egal ement,  le 
chomage n 'est plus  guere  compressible et les tensions 
sont  demeurees  vives.  En  revanche,  Ia  penurie  de 
main-d'oeuvre  ne  parait  plus  s'aggraver  daQs  les 
pays  membres . dans  lesquels  le  developpement  de  Ia 
demande  s' est  ralenti.  En  France,  i I  semble  que  les 
entreprises aient  pu  faire  face a leurs  besoins  en  per-
sonnel  un  peu  plus aisement o1ue  par le  passe.  En  ltalie 
sont meme  apparus  des  indices  d'une  certaine detente: 
dans  les regions ou,  jusqu'il y a peu  de temps,  existait 
une  sensible penurie,  notamment  en  ouvriers qualifies, 
il  semble que  celle-ci  n'offecte plus qu'un  petit nombre 
de  secteurs. '  CONSUMER  PRICES  PRIX  A  LA  CONSOMMATION 
1958 = 100 
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N 0 T E S :  F.R. of Germany :  cost-of-living  index for consumers 
in  medium  income  group.- Belgium :  retail  prices  and  prices 
of  services.- Netherlands :  cost  of  living  for  manual  and 
office  workers.- France :  from  January  1963  there  was  a  new 
consumer  pri ce  index  applicable  for  the  whole  of  France.-
Any  comparison  between  the  curves  for  the  various  countries 
must  take  into  account  alterations  in  exchange  rates  since 
the beginning  of 1958. 
Consumer  prices  continued  to  move  upwards  in  the 
Community  as  a  whole;  but  here,  too,  it  seems  that 
among  the  trends  which  had  distinguished  the  various 
countries it is possible to  discern developments  similar 
to  the  more  marked  changes  observed  in  industrial 
production.  In  the  member  countries  where  hitherto 
the  rise  in  prices  had  been  relatively  sharp,  namely 
Italy  and  France,  it  may  be  found  that  some  slowing 
down  has  after  all  occurred.  On  the  other  hand,  the 
forces  pushing  up  prices  in  the  Federal  Republic  of 
Germany  are  becoming  stronger,  although  this tendency 
has  so  far  scarcely  affected  prices.  The  price  trend 
in  Belgium  and  Luxembourg  showed,  according  to  the 
indices  at  any  rate,  a  persistent if  relatively moderate 
tendency  to  rise.  The  member  country  with  the  most 
vigorous  upward  thrust  of  prices  at  present  is  the 
Netherlands,  mainly  in  consequence  of  exceptionally 
steep  wage  increases;  it  must  however  be  pointed  out 
that  here  the  price  trends  have  obviously  been  accen-
tuated  by  special fluctuations  in  agricultural  prices,  in 
most  cases no  doubt  temporary,  while  in  other  member 
countries  such  special  factors  are  having  rather  the 
opposite  effect. 
R EMARQUES :  R.F.  d'AIIemagne :  indice  du  coOt  de  Ia  vie 
pour  consommateurs  moyens.- Belgique :  pri x  de  detai l  et des 
servi ces.- Pays-Bas :  coOt  de Ia  vie  pour travai l leurs  manuel s 
et employes.- France :  depuis  le  1er janvier 1963 nouvel indice 
des  prix  de  detail  couvrant  !'ensemble  du  territoi re .- En 
comparant  les courbes des  divers pays membres,  il  y  a  lieu de 
tenir  compte des mod ifications  des taux  de  change  intervenues 
depuis  1958. 
Dans  Ia  Communaute  consideree  dans  son  ensemble, 
les  prix  a  Ia  consommation  sont  restes  orientes  a  Ia 
hausse.  T  outefoi s,  dans  ce domaine  ega lement,  para it 
s 'amorcer,  dans  les  divergences  d'evolution  d'un  pays 
a  l'autre,  une  transformation  analogue  a  celle  qui  se 
manifeste  - plus  nettement  deja  - pour  Ia  production 
industrielle.  Ainsi  a-t-on  pu  constater !'apparition d'un 
certain  ralentissement  dans  les  pays  membres  ou  Ia 
hausse des  prix  etait, auparavant, relativement  forte,  a 
savoir  l'ltalie et  Ia  France.  Par  ailleurs,  les  facteurs 
de  hausse se renforcent dans  Ia  R.F.d'AIIemagne,  bien 
que,  jusqu'a  present,  ceci  ne  se  traduise  guere  dans 
!'evolution  des  prix.  En  Belgique  et  au  Luxembourg, 
celle-ci  est res tee caracteri see - du  moins  suivant les 
indices  - par  une  tendance continue mais  relativement 
moderee  a  Ia  hausse.  Les  Pays-Bas  constituent main-
tenant le  pays membre  ou  Ia  hausse est Ia  plus accusee, 
par suite notamment de  majorations de salaires extreme-
ment  fortes.  Les  tendances  conjoncturelles  des  prix  y 
ont  toutefoi s  ete  man ifes tement  accentuees  par  les 
mouvements  exceptionnels  - pour  Ia  plupart  de  carac-
tere  temporaire  - des  prix  de certains  produits  agrico-
les,  tandi s  que  ces facteurs  particu liers  ont  eu  plutot 
une  incidence  inverse dans  d'autres  pays  membres. 
A3 A4 
BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
(in  millions of dollars)  (en  millions de dollars) 
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t~ 0  T E S :  Three-month  mov ing  average  - Exports  fob,  imports 
cif;  excluding  gold  for  monetary  purposes.  - Conversion  at 
official  exchange  rates.  - France:  broken  line  is  for  trade 
with  countries  outside  the  franc  area  only;  unbroken  line 
is  for overall trade.- The curves for France and the Community 
in 1961 have  been modified  to take into account a  residual  item 
in  France's  imports  for  1961  which  figured  in  the  French 
statistics  for  January  1962.  The  effects  of  the  change  in 
methods  of  compiling  statistics  in  Western  Germany  at  the 
beginning of 1962 have also been eliminated, 
In  the  first  quarter  of  1964  the  deficit on  the  Commu-
nity's  trade  account  was  probably  some  $200  million 
higher  than  in  the  corresponding  period  last  year.  In 
relation  to  the  preceding  months  this  may  reflect  some 
degree  of  stabilization,  a  halt  in  the  tendency  for  the 
deficit  to  grow  still  more  serious.  In  the  individual 
member countries there w~re sti II  no substantial changes 
in  the way  the trade accounts  were  developing  - when 
intra-Community  trade  is  included.  In  France  and  Italy 
the deterioration  persisted, but  in  the  latter country the 
rate at which  the deficit was growing  may  recently have 
decelerated  somewhat.  In  Federal  Germany  the  surplus 
continued  to  be  very  heavy.  In  an  endeavour  to  coun-
teract  this  tendency  certain  customs  duties  will  be 
reduced,  in  accordance  with  Article  15  of  the  Treaty 
of  Rome,  ahead  of  the  time-table  laid  down;  these 
reductions, which  will  become operative on 1 July 1964, 
will  mean  abolition of duties of  4% or  less on  industrial 
goods  imported  from  member  countries and  reduction  of 
other  duties  to  half  their  current  level;  on  imports 
from  non-member  countries,  reduction  to  the  level  of 
the  common  external  tariff of any  duties which  are  still 
higher  than  in  the  tariff. 
R E MARQUES :  Moyenne  mobile  sur  trois  mois .  - Expor-
tations  f.o.b.,  importations  c .a.f.;  or  monetaire  exclu.  -
Conversion  sur  Ia  base  des  taux  de  change  officiels.  -
France :  en  trait  continu:  Ia  balance  totale;  en  pointille : 
Ia  balance  avec  l'etranger.  - Le  residu  statistique  des  im-
portations  franc;aises  en  1961,  inclu dans  les chiffres de  jan-
vier  1962,  a  ete  reparti  sur  les  donnees  mensuelles  de  Ia 
France  et  de  Ia  Communaute  en  1961 .  Une  correction  a  ete 
apportee  afin  d'eliminer  !'incidence  des  modifications  dans 
!'enregistrement  statistique  intervenues  dans  Ia  R.F.  d'AIIe-
magne,  au debut de 1962. 
Au  premier  trimestre  de  1964,  le  deficit de  Ia  balance 
commerciale  de  Ia  Communaute  a  sans  doute  depasse 
de quelque 2()0  millions de  dollars le  montant enregistre 
un  an  plus  tot.  Du  point  de  vue  conjoncturel,  ce  re-
sultat pourrait refleter une  certaine stabilisation, c'est-
a-dire  un  arret de  Ia  tendance  a  Ia  deterioration.  Quant 
a  I  'evolution  particul iere  de  Ia  balance  commerciale 
des  divers  pays  membres  - echanges  intracommunau-
taires  compris  -,  elle  n'a  pas  encore  accuse  de 
notables  modifications.  La  deterioration  a  persiste  en 
France  et en  Ita lie;  dans  ce  dernier  pays  cependant, 
elle  parait,  depuis  peu,  s'etre  legerement  attenuee  en 
ten dance.  Dans  Ia  R. F.  d'AIIemagne,  l'excedent  est 
demeure  tres  eleve.  A  l'effet  de  contrecarrer  cette 
evolution,  on  en vi sage  de  proceder,  notamment  en 
application  de  I' artie le  15  du  Traite  de  Rome,  a  des 
abaissements  anticipes  de  droits  de  douane,  prenant 
cours  le  1er  juillet 1964:  pour  les  produits  industriels 
et vis-a-vis  des  pays  membres,  suppression  des  droits 
inferieurs  a  4%  et abaissement des  autres  droits  a  Ia 
moitie  de  leur  niveau  actuel; vis-a-vis  des  pays  tiers, 
reduction  des  droits  jusqu'au  niveau  du  tarif exterieur 
commun,  pour  autant qu'ils  depassent encore  celui-ci. IMPORTS  IMPORTATIONS 
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N 0  T E S :  Three-month moving  average.  - Belgium  and  Luxem-
bourg :  common  curve.  - France :  external  trade,  including 
franc  area.  - Community :  imports  from  non-member  countries 
only.  - The  residual  figures  for  French  imports  in  1961, 
which were included  in  the  French customs returns for January 
1962,  have not been taken  into consideration in  the curves for 
France  and  the  Community.  The  effects  of  the  change  in 
methods  of  compiling  statistics  in  Western  Germany  at  the 
beginning of 1962 have also been eliminated. 
Community imports  from  non-member countries continued 
to  rise  at a  brisk  pace.  In  the first quarter the  growth 
rate  may  well have  been  some  16% in  value higher than 
a  year  earlier.  The  extent of this rise  is undoubtedly 
due  in  part  to  the  effects -of  the  exceptionally  bad 
weather  experienced  in  early 1963,  but even  in relation 
to  the  preceding  months  there  was  quite  a  sharp  in-
crease  in  purchases  from  non-member  countries.  The 
increase  was  clearly  a  result  of  continued  economic 
expansion  in  the  Community,  with  the  pull  of overall 
demand  once  again  proving  very  vigorous  in  some 
member  countries.  In  France  and  Italy the  growth  rate 
of  imports  remained  high,  even  though  the  expansion 
of  domestic  demand  in  those  countries  has  declined 
somewhat,  mainly  as  the  result  of  the  stabilization 
measures  taken.  In  the  Benelux  countries  the  sharp 
rise  in  private consumers'  expenditure also  led  to more 
imports  from  non-member  countries.  By  way  of  con-
trast,  Federal  Germany's  imports  advanced  in  hesitant 
fashion,  despite  a  rise  in  the  pace  of  investment  and 
private consumption. 
REMARQUES:  Moyenne  mobile  sur  trois  mois. - Belgique 
et  Luxembourg :  courbe  unique.  - France:  commerce  avec 
l'etranger  et  Ia  zone franc.  - Communaute: commerce avec 
les  pays  tiers.  - Le  residu  statistique  des  importations 
fran~aises  en  1961,  inclus  dans  les  statistiques  douanieres 
fran~ai ses  en  janvier  1962,  n'a  pas ete  pris  en  consideration 
dans  Ia  courbe  de  Ia  France et de  Ia  Communaute.  De  meme, 
une  correction  a  ete  apportee  afin  d'eliminer  !'incidence des 
modification~  dans  !'enregistrement  statistique  intervenues 
dans Ia  R.F. d'AIIemagne au debut de 1962. 
Les  importations de  Ia  Communaute  en  provenance  des 
pays non  membres  ontencore connu  une  vive expansion. 
Pour  le  premier  trimestre,  leur  taux  d'accroissement 
d'une  annee  a  l'autre doit avoir atteint quelque 16% en 
valeur.  Ce  taux  reflete  assurement  !'incidence  des 
conditions  climatiques  inhabituelles  du  debut  de  1963, 
mais  Ia  croissance  conjoncturelle  de  ces  importations 
a  egalement  ete  assez  vigoureuse.  Elle  tient  mani-
festement  a  Ia  poursuite  de  !'expansion  economique  a 
I 'interieur  de  Ia  Communaute,  qui  s 'est  accompagnee, 
dans  quelques  pays  membres,  d'une  pression  toujours 
tres  forte  exercee  par  Ia  demande  globale.  En  France 
et  en  ltalie,  le  taux  de  progression  des  importations 
est demeure  eleve, en  depit d'un certain ralentissement 
de  Ia  croissance  de  Ia  demande  interieure,  provoque 
notamment  par  les  mesures  de  stabilisation  prises 
jusqu'a  present.  Dans  les  pays  du  Benelux,  Ia  forte 
augmentation  des  depenses  de  consommation  privee  a 
egalement  entraine  un  accroissement  plus  rapide  des 
importations  en  provenance  des  pays  non  membres.  En 
revanche,  les  importations  de  Ia  R.F.  d'AIIemagne 
n'ont  temoigne,  jusqu'a  present,  q:;e  d'une  expansion 
hesitante,  bien  que  Ia  progression  des  investissements 
et de  Ia  consommation  privee se  soit acceleree. 
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TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  L'ECHANGE 
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N 0  T E S:  Index  of overage export prices divided  by  the  index 
of  overage  import  prices.  - Three-month  moving  overage.  -
Belgium  and  Luxembourg :  common  curve.  - France:  external 
trade,  including  franc  area. 
In  the  first  two  months  of  1964  the  Community's  terms 
of  trade  were  the  same  as  in  early  1963.  Since  then 
the  average  values  of  both  imports  and  exports  have 
risen  by  2%.  The  increase in  average import  values -
which  incidentally  was  concentrated  in  the  last  few 
months  - is due  mainly  to  the  higher prices of raw rna· 
terials  on  the  world  markets;  the  price  index  for  raw 
materials  and  foodstuffs  imported  into  the  Community 
stood  5%  higher  than  at  the  beginning  of 1963.  The 
trend  of  export  prices  differed  from  one  member  country 
to  another,  and this  is  reflected  in  their terms  of trade. 
In  France  the  average  value  of  exports  rose  very 
sharply  at  the  turn  of  the  year,  chiefly  as  the  result 
of  a  vigorous  increase  in  the  export  prices  of  some 
agricultural  products.  In  Italy,  on  the  other  hand,  -the 
average  value  of  exports  has  not  risen  further  since 
mid-1963.  In  the  Netherlands  the  export  prices  of 
industrial  products,  and  consequently  average  export 
values,  jumped  3% at the  start of 1964  partly  because 
of  the  pressure of  costs.  In  contrast  to  the  position 
in  most other member  countries,  this offset the parallel 
rise  in  average import values. 
REM A R QUE S:  lndice  de  Ia  valeur moyenne a !'exportation 
divise  par  l'indice  de  Ia  valeur moyenne a !'importation. -
Moyenne  mobile  sur  trois  moi s.  - Belgique  et  Luxembourg: 
courbe unique.  - France: commerce avec l'etronger et Ia  zone 
franc. 
Les  termes  de  I 'echange  de  Ia  Communaute  se  sont 
situes, durant les· del.ix  premiers  mois  de  1964,  au  meme 
niveau  qu'au  debut  de  1963.  Depuis  lors,  Ia  valeur 
moyenne  des  importations  et  des  exportations  a  aug-
mente de 2%.  En  ce qui  concerne les importations, cette 
augmentation  - qui  s 'est, en  outre, concentree  sur  les 
derniers  mois  -est surtout imputable a  Ia  hausse des 
cours  mondiaux  des  matieres  premieres;  l'indice  des 
prix des matieres  premieres et des denrees alimentaires 
importees  dans  Ia  Communaute  a  depasse  de  5% son 
niveau  du  debut  de  1963.  Les  prix  a I 'exportation  ont 
marque,  suivant  les  pays  membres,  des  divergences 
d'evolution qui  apparaissent egalement dans  les  termes 
de  I 'echange.  En  France,  Ia  valeur moyenne  des expor-
tations  s 'est tres  fortement  accrue  a Ia  fin  de  I 'annee 
derniere  et  au  debut  de  1964,  par  suite  surtout d'une 
hausse  importante  des  prix  a I 'exportation  de  quelques 
produits  agricoles.  En  Ita lie,  par  contre,  elle n 'a  plus 
augmente  depuis  le  milieu  de  1963.  Aux  Pays-Bas, en 
partie  sous  Ia  pression  des  couts,  les  prix  a I  'expor-
tation  des  produits  industriels  et,  par  consequent,  Ia 
valeur  moyenne  des  exportations  ont  brusquement 
accuse,  au  debut  de  1964,  une  hausse  de  3%.  A 
I  'inverse  de  ce  qui  s 'est  produit  dans  Ia  plupart  des 
autres  pays  membres,  celle-ci  a  compense  I  'accrois-
sement simultane de  Ia valeur moyenne des importations. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
1958 = 100 
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NOTES :  F.R.  of  Germany :  price  index  for  selected  basic 
materials;  excluding  Soar.- Comparison  between the curve for 
France and those for the other countries must toke into account 
the alteration in the rote of exchange in  1958. 
In  the  first  quarter  of  1964 the  decidedly  sharp  rise in 
wholesale  price  indices  registered  in  the  Community 
during  the  last quarter of 1963  gave  way  in  general  to 
a  distinct  slackening  in  pace,  and  in  some  countries 
even  to  a  decline  in  prices.  Only  in  the Netherlands 
does  the upward  thrust  seem  to  have  remained  brisk  in 
all  sectors.  In  the other member  countries  the  loss of 
pace  is  in  great  part  due  to  a  seasonal  easing  in  the 
prices of fruit  and  vegetables and  other crop  foods,  and 
to  a  decline in  the  price of  some  classes of meat,  such 
as  pigmeat and  veal,  which  had  risen  very  considerably 
owing  to  temporary  special  influences.  The  prices of 
finished  and  semi-finished  goods,  on  the  other  hand, 
gave  evi.dence  of  a  very  distinct  tendency  to  rise 
further  in  most  member  countries.  For  instance,  the 
wholesale  prices  for  textiles and  clothing  in  all  coun-
tries,  even  Federal  Germany,  have  risen  appreciably. 
Likewise  the  prices  of  building  materials  rose almost 
everywhere  under  the  influence  of  a  persistent excess 
of  demand  in  the  building  and  construction  sector. 
REMARQUES :  R.F.  d'AIIemogne:  indice  des  prix  des 
moti eres  de  bose ;  Serre  non  comprise.- Une  comporoi son 
entre  Ia  courbe  de  Ia  France  et  celles  des  autres  pays  doit 
tenir  compte  de  Ia  modification  du  toux  de  change  intervenue 
en  1958. 
La  hausse  assez rapide  des  indices  des  prix  de  gros, 
con statee dans  Ia  Communaute  au  cours  du  dern ier tri-
mestre  de  l'an  dernier,  a  generalement  fait  place,. au 
premier  trimestre  de  1964,  a un  net  ralentissement et 
meme,  dans  quelques  pays,  a  une  baisse.  Ce  n'est 
qu'aux  Pays-Bas  que  Ia  montee  des  prix  parait  etre 
demeuree  assez  vive  dans  tous  les  secteurs.  Le 
ralentissement  enregistre  dans  les  autres  pays  tient 
surtout au  flech i  ssement sai sonnier des prix de  denrees 
alimentaires  d'origine  vegetale,  notamment  des  fruits 
et  legumes,  ainsi  qu'a  un  recul  des  prix  de  quelques 
categories  de  viande  - pore  et  veau  - qui  avaient 
fortement encheri  sous  l'effet de facteurs  exceptionnels 
et  passagers.  Par  contre,  dans  Ia  plupart  des  pays 
membres,  les prix des produits  industriels finis  et demi-
finis  marquent  encore  une  assez  nette  tendance 
conjoncturelle a  Ia  hausse.  A titre d'exemple,  les  prix 
de  gros  des  produits  textiles  et vetements  ont  encore 
accuse  partout,  y  compri s  dans  Ia  R. F  .d'  Allemagne, 
une  sensible  majoration.  De  meme,  les  materiaux  de 
construction  ont  connu  un  encheri ssement  presque 
general,  sous  l'effet  d'un  excedent  persistent  de  Ia 
demande  dans  Ia  construction. 
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RETAIL  SALES  VENTES  AU  DETAIL 
(in terms of value)  1958  =  100  (en valeur) 
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N 0  T E S :  Three-month moving average.- Total sales of depart-
ment and low-price stores.- France :  Paris department stores.-
ltaly: revised figures. 
Retai I  sales  expanded  further  in  all  member  countries 
in  the first quarter,  thanks mainly to  the rise in  wages. 
In  Federal  Germany,  where  private  consumption  had 
advanced  hesitantly  in  1963,  there  has  recently  been 
a  tendency  for  it to  advance more  rapidly.  In  Belgium, 
expansion  of  consumption  was  more  marked  than  in  the 
previous  months.  In  the  Netherlands  there  was  it  is 
true  some  slowing  down  of  consumer  expansion,  but 
here  the  consumption  level  had  already  gone  up  very 
sharply  in  the  fourth  quarter of  1963 as a  resu It  of  the 
11  wage  explosion 
11
•  In  France,  where  a  reduction  in 
the  growth  rate  could  be  discerned  towards  the  end  of 
1963,  the rate  of  growth  of  private  consumers' expend-
iture  was  relatively  moderate  in  the  first  months  of 
1964  too.  Likewise, the rate of expansion  in  Italy now 
seems  to  have  slackened  somewhat.  The mild  weather 
brought  about  temporary  switches  in  the  pattern  of 
consumption  generally;  expenditure  on  heating  and 
clothing  in  particular  was  relatively  low  and,  by  way 
of  contrast, spending  on  household utensils and  fabrics 
was relatively high. 
REMARQUES: Moyennes  mobiles  sur trois mois.- Chiffre 
d'affaires  global  des  grands  magasins  et  des  monoprix.  -
France:  grands magasins de  Paris.  - ltalie: chiffres revises. 
Stirnulees  surtout par  Ia  hausse des salaires, les ventes 
au  detai I se  sont encore  accrues,  au  premier  trimestre, 
dans  tous  les  pays  membres.  Dans  Ia  ~.F.d'AIIemagne, 
ou  Ia  consommation  privee n'avait montre  qu'une evolu-
tion  hesitante  en  196'3,  se  dessine  depuis  peu  une 
tendance  a  une  progression  plus  rap ide.  En  Belgique, 
!'expansion  de  Ia  consommation  s'est affirmee  encore 
davantage  qu'au  cours  des  mois  precedents.  Aux 
Pays-Bas,  il  est vrai,  s'est manifeste  un  certain ralen-
tissement  de  cette  expansion, mais, deja  au  quatrieme 
trimestre  de  l'an demier,  le  niveau  de  Ia  consommation 
s'est  fortement  eleve  par  suite  de  !'<<explosion»  des 
sa Ia ires.  En  France,  Ia  progress ion  des  depenses  de 
consommation,  qui  s'etait ralentie  vers  Ia  fin  de  1963, 
n'a  encore  ete  que  relativement  moderee  dans  les 
premiers  mois  de  1964.  De  meme,  en  ltalie,  le  rythme 
de  croissance semble a present avoir  leqerement flechi. 
D'une  mani ere  generale,  Ia  clemence du  temps  a  pro-
voque  certaines  modifications  temporaires  dans  Ia 
structure  de  Ia  consommation.  C'est  ainsi  que  les 
depenses  de  chauffage  et d'habi llement  ont  ete relati-
vement  peu  importantes,  tandis que  les depenses affec-
tees  a  l'equipement  menager  et  l'achat  de  tissus 
d'ameublement ont atteint un  niveau  proportionnellement 
eleve, en  correlation avec le  grand  nombre d'habitations 
dont  Ia  construction  a  ete  achevee. WAGES  SALAIRES 
(in industry)  (dans l'industrie) 
1958 = 100 
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N 0 T E S:  F. R.  of  Germany  and  Italy:  average  hourly  gross 
earnings.-.  France:  hourly  wage  rates.- Netherlands  and 
Belgium:  agreed wages.- France and  Netherlands:  excluding 
mining  and  quarrying.- Italy  and  Netherlands:  excluding 
building. 
In  the first four  months  of 1964 the  rise of  wages  in  the 
Community  continued  at  the  same  pace.  True,  the 
tendency for it to  slacken, which  had  appeared  in  France 
in  the  fourth  quarter  of  1963,  probably  continued  to 
have  an  effect in  the period  under  review ;  in  Italy  too 
the  upward  movement  of  actual  wages  declined  some-
what,  although  minimum  agreed  wages,  family  allow-
ances  and  cost-of-I  iving  bonuses  in  most  economic 
sectors  moved  up  more  rapidly  than  before  because of 
the  sliding  scales,  which  reflected  the  sharp  price 
increases of autumn  1963.  In  Belgium  on  the other hand 
the  vigorous  upward  thrust  persisted,  especially  as 
here,  too,  the  sliding scales came  into  play  and  family 
allowances  were  increased.  There was  a  very  distinct 
acceleration  in  the  Netherlands;  rates  of  pay  were 
increased,  mainly  on  1 January and  1 April,  and  on  the 
whole  these  turned  out  to  be  even  more  considerable 
than  had  been  proposed  in  the  agreement,  made  in 
autumn  1963,  between  the  two  sides  of  industry.  In 
Federal  Germany,  too,  the expansion of actual  earnings 
accelerated somewhat; increases under wage agreements 
still remained  relatively moderate. 
REMARQUES:  R.F.  d'AIIemagne  et  ltalie:  gains  moyens 
horaires  bruts.- France:  taux  des  salaires  horaires.- Pays-
Bas  et  Belgique:  salaires  conventionnels.- France  et 
Pays-Bas:  industries  extractives  non  comprises.- ltalie  et 
Pays-Bas: construction non  comprise. 
La  hausse  conjoncturelle  des  salaires  ne  s'est  pas 
affaiblie dans  Ia  Communaute  au  cours  des  quatre  pre-
miers  mois  de  1964.  En  France,  a  cependant  persiste 
Ia  tendance  au  ralentissement  apparue  au  quatrieme 
trimestre  de  1963.  De  meme,  en  ltalie,  l'accroissement 
des salaires effectifs s'est quelque peu  reduit,  bien que 
les  salaires  conventionnels  minimums  - allocations 
familiales  comprises  - aient ete  fortement  majores en 
application  de  nouvelles  conventions  et  du  fait  du 
nouveau  relevement des  indemnites  de  vie  chere opere, 
en  vertu  des  clauses d'echelle mobile, a Ia  suite de  Ia 
forte  hausse des prix de  l'automne dernier.  En  Belgique, 
Ia  nette tendance a Ia  hausse a  persiste, d'autant plus 
que, dans ce pays egalement,  le  mecanisme de l'echelle 
mobile  est entre  en  action  et que  les allocations fami· 
liales y ont ete majorees.  Aux  Pays-Bas, il  y a  lieu  de 
noter  une  tres  nette  acceleration,  et  surtout  des  rele-
vements  de  salaires mis  en  vigueur au  ler janvier et au 
1  er  avri I  et  qui,  au  total,  se  sont  reveles  plus  im-
portants  encore qu'il  n'e.tait prevu  dans  !'accord conclu 
en  automne  dernier  entre  partenaires  sociaux.  Dans  Ia 
R.F.  d'AIIemagne  egalement,  !'expansion  s'est faite  un 
peu  plus  rapide  en  ce qui  concerne  les gains effectifs; 
les  majorations  de  salaires  conventionnels  sont  de-
meurees  relati vement  moderees. 
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